


















Empiricism, Teachers’ Growth, and Alternative Approaches: 
Revisiting the Significance of English Education at the International 




   The International Economics Curriculum of Hachinohe Commercial High School launched in1992 as 
one of the measures to reform vocational high school curricula.  It has been unique in that the students 
receive not only traditional lecture-style instruction but also communication-stressed instruction team-
taught by Japanese teachers of English, a commercial education teacher and an ALT.  This researcher was 
devoted to educational endeavors at this school for 10 years (from 1996 to 2006), which consisted of 
vitalizing the curriculum-related activities and conducting results-verifying studies.  
   This is a report of revisiting the significance of English education provided in the curriculum, based on 
this researcher’s reflection of the educational praxis and research in question after 12 years’ interval.   The 
focus will be placed on the implementation of empirical studies, teachers’ growth, and alternative 
approaches to English teaching/learning.   It will also be briefly discussed how these three aspects are 
currently being reflected on this researcher’s university English teaching. 
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図 1  リフレクティブ・サイクルにおけるリフレクションの
























































OC）」と冠の付く科目が 3 科目（OCA, OCB, 






























































































































（岩見,  2010,  p. 73） 
 
筆者は，学校英語教育改革の中で学校現場に
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註 2) 平成 20年 3月，八商高は 2007年度英語教育優良校文部
科学大臣表彰を受けている。「商業科目に外国人とのコミュ
ニケーションを重視した英会話を導入していること－などが








るコミュニケーション能力育成に恵まれた学習環境で英語指導に 10 年間（平成 8 年～18 年）
携わった。本稿では，その時の教育活動のリフレクションを 12 年経た時点から行い，この学
科の英語教育の意義について，実証研究の遂行，教員としての成長，オルタナティブな英語
教育という 3つの観点から再考察してみる。そしてそれら 3点が筆者の現在の大学における英
語教育の指導実践にどう活かされているか論じる。 
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